Sohag Journal of Education المجلة التربوية بسوهاج
Volume 57

Issue 1

Article 4

2019

الدور الوسیط لألفکار الالعقـالنیة فی العالقة بین التـوجه نحـو
المستقبل وکال ً من المسـؤولیة التحصیلیة واإلرجاء األکادیمی
لدى طلبة جامعة الباحة
عبدالهادي بن يحيى بن محمد الُعمري
bakrghannam@gmail.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sohag_edu
Part of the Education Commons, and the Social and Behavioral Sciences Commons

Recommended Citation
( "الدور الوسیط لألفکار الالعقـالنیة فی العالقة بین التـوجه نحـو2019)  عبدالهادي بن يحيى,بن محمد الُعمري
المستقبل وکال ً من المسـؤولیة التحصیلیة واإلرجاء األکادیمی لدى طلبة جامعة الباحة," Sohag Journal of Education
المجلة التربوية بسوهاج: Vol. 57 : Iss. 1 , Article 4.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sohag_edu/vol57/iss1/4

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Sohag Journal of Education  المجلة التربوية بسوهاجby an authorized editor. The journal is hosted on
Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo,
marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

??? ???? ??????? ??? ??????? ?? ???????????? ??????? ?????? ????? ?? ???? ???????:





كلية التربية
المجلة التربوية
** *

الدور الوسيط لألفكار الالعقـالنية يف العالقة بني التـوجه حنـو
ا
املستقبل وكال من املسـؤولية التحصيلية واإلرجاء األكادميي لدى
طلبة جامعة الباحة

إعداد
د /عبداهلادي بو حييى بو حمند العُنري
دكتوراه في اإلرشاد النفسي
معرف الوثيقة الرقمي10.12816/EDUSOHAG.2019.26453 :

اجمللة الرتبوية ـ العدد السابع واخلنسوى ـ يهاير 2012م
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

1

Published by Arab Journals Platform, 2019

Sohag Journal of Education ?????? ???????? ??????, Vol. 57 [2019], Iss. 1, Art. 4

الدور الوسيط لألفكار الالعقـالنية .................................

ملخص:
ىدف البحث إلى الكشف عن الدور الوسيط لؤلفكار البلعقـبلنية بين التـوجو نحـو
المستقبل وكبلً من المسـؤولية التحصيمية واإلرجاء األكاديمي لدى طمبة الجامعة ،واتبع

الباحث المنيج الوصفي ،كما تم اختيار عينة عشوائية من طبلب جامعة الباحة قواميا

( )097طالباً وطالبة ،بواقع ( )077طالباً وطالبة من المتفوقين دراسياً ،و( )097طالباً
وطالبة من المتأخرين دراسياً ،طُبق عمييم مقاييس :األفكار البلعقبلنية (الباحث) ،والتوجو

نحو المستقبل (الصقر ،)9722 ،والمسؤولية التحصيمية (الخزاعمة والحمدون،)9727 ،
واإلرجاء األكاديمي (السكران ،)9722 ،وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان من

أبرزىا :ال تظير عينة الدراسة تبايناً من األفكار البلعقبلنية ،فيما تظير العينة مستوى مرتفع

من التوجو نحو المستقبل ،بينما تظير مستوى متوسط من المسؤولية التحصيمية ،كذلك توجد

درجة متوسطة من اإلرجاء األكاديمي لدى عينة الدراسة ،كذلك كشفت النتائج عن وجود
عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً بين األفكار البلعقبلنية واإلرجاء األكاديمي لدى الطمبة

المتأخرين دراسياً فقط ،كما توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً بين التوجو نحو المستقبل
واإلرجاء األكاديمي لدى مجمل العينة ،كذلك توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى

داللة ( ) α ≥ 7072بين المسؤولية التحصيمية واإلرجاء األكاديمي لدى مجمل العينة ،كما
يوجد نموذج سببي يفسر العبلقة بين األفكار البلعقبلنية وكل من التوجو نحو المستقبل
والمسؤولية التحصيمية واإلرجاء األكاديمي0
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................................. الدور الوسيط لألفكار الالعقـالنية
The study aimed to identify the intermediary role of irrational
thoughts between future orientation and both achievement responsibility
academic procrastination among the university students. To achieve this
objective, the study followed the descriptive approach. Then, a random
sample of students- from all faculties of Al-Baha University- was selected
(720) students, by (400) students from the Excelling students, and 320
students from the Latecoming Academically Students, and applied the
study tools which consisted from scales: of Irrational Ideas (the
Researcher), Future Orientation (Al-Saker, 2011), Achievement
Responsibility (Khaza'leh and Hamdoun, 2010), and Academic
Procrastination (Alskran, 2015). The study found a set of results, such as:
there was no a variety level of Irrational Thoughts among Baha University
students, while there was a (high) degree for Future Orientation, and
(moderate) degree for Achievement Responsibility& Academic
Procrastination among the study sample, the results also found a
statistically significant correlation between the irrational thoughts and
Academic Procrastination of the Latecoming Academically Students only,
also there was a statistically significant correlation between the Future
Orientation and Academic Procrastination, and there was a statistically
significant correlation between the Achievement Responsibility and
Academic Procrastination, finally, there was a causal model that explains
the relationship between irrational thoughts and the dimensions of future
orientation, achievement responsibility and academic Procrastination
among Baha University students and students.
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مكدمة:
شباب اليوم ىم حاضر األمة ومستقبميا ،وعمييم تقع مسؤولية النيوض بمجتمعاتيم،
وىذا ما أوجب عمى القائمين باألمر االىتمام بالمرحمة الجامعية وطبلبيا ،فتثقيف الشباب
الجامعي وتدريبيم وتأىيميم نفسياً قد يساعدىم عمى المضي في الحياة بخطى ثابتة؛ بحيث

تكون شخصياتيم سوية وسموكيم إيجابي ،عمى النحو الذي يمكنيم من مواجية الحياة
ومتطمباتيا بطريقة منطقية عقبلنية ،دون المجوء إلى أفكار منحرفة أو سمبية0
ولذا حظي البعد المستقبمي في حياة الطالب الجامعي  -والذي يمثمو مفيوم التوجو

نحو المستقبل  -باىتمام الباحثين ،نظ ارً الرتباط ىذا المفيوم بواحدة من أىم سمات

الشخصية؛ وىو الشخصية المنجزة ذات الطموح والتحمل والمثابرة (حجازي ،9772 ،ص0

0)2722
فالنظرة المستقبمية من أىم محددات التوافق لدى اإلنسان ،حيث أن التوجو إلى
بل ،كما أن التوجو
المستقبل يقيس التغيرات السمبية واإليجابية التي يتوقع حدوثيا لمفرد مستقب ً

نحو المستقبل لو عبلقة باتزان الفرد االنفعالي وانجازه الشخصي في مجاالت الحياة المختمفة
بصورة عامة واألكاديمية بصورة خاصة ( Glick, Millstein & Orsillo, 2014, p.
0)82
ويرتبط التوجو نحو المستقبل لدى طبلب الجامعة بالمشكبلت المستقبمية التي يدركيا
الطبلب ،ولذا يرتبط ارتفاع مستوى التوجو نحو المستقبل إيجابياً بالقدرة عمى تحقيق الذات

والوصول إلى مستوى الشخصية المبدعة (عبد المنعم ،9770 ،ص ،)0 0وباحترام الذات

(عمي،9727 ،ص ،)90 0وتقدير الذات (حسنين ،9720 ،ص ،)290 0وكذلك الحفاظ عمى
مستوى مرتفع من الصحة النفسية والجسمية (Karimli & Ssewamala, 2015, p.
)0425
ومن جية أخرى فإن ىناك عبلقة دالة وموجبة بين انخفاض مستوى التوجو نحو
المستقبل وكبلً من الضبط الخارجي واالتجاه نحو التدخين أو العقاقير المخدرة (Daly,
) ،Delaney & Baumeister, 2015, p. 89وفقدان المعنى

(Eldeleklioglu,

بل عن وجود تأثيرات مباشرة النخفاض مستوى التوجو نحو المستقبل
) ،2012, p. 376فض ً
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عمى العديد من المتغيرات األكاديمية لدى طبلب الجامعة

(Hejazi, Moghadam,

)0Naghsh & Tarkhan, 2011, p. 2441
وينظر باعتبارىا واحداً من
ومن ىذه المتغيرات األكاديمية المسؤولية التحصيمية ،والتي ُ
العوامل الميمة التي يبني عمييا الطمبة توجيات نشاطاتيم وتحصيميم الدراسي ،إذ من
خبلليا تتحدد مستويات ىذا التحصيل ونتاجو ومستوى ما يستغمو الطمبة من قدرات وما
يبذلونو من جيود (الخزاعمة والحمدون ،9727 ،ص0)029 0
وتحمل الطمبة لمسؤوليتيم التحصيمية فضبلً عن أنو يعتمد عمى النمو المعرفي لدى

ىؤالء الطمبة ،فإنو يتطمب منيم فيماً ألىدافيم التي يسعون نحو تحقيقيا ،ووعياً باتجاىاتيم

ثم ال يمكن دراسة المسؤولية التحصيمية لدى طبلب الجامعة
وتوجياتيم المستقبمية ،ومن َّ

بمعزل عن دراسة توجياتيم نحو المستقبل )0(Bradley & Greene, 2013, p. 523

ومن ىذه المتغيرات ذات الصمة بالحياة األكاديمية– أيضاً -لطمبة الجامعة ،اإلرجاء

األكاديمي؛ والذي يمثل ظاىرة ممفتة لمنظر في الحياة الجامعية ،حيث تبين بعض الدراسات
كدراسة كما في وانج وانجمندر ( )Wang & Englander, 2010أنيا تتراوح ما بين 07
إلى  %07من جممة الطبلب الجامعيين0
وينظر إلى اإلرجاء األكاديمي باعتباره نوع من فقدان النظرة المستقبمية لدى الفرد،
ُ
فاإلرجاء يمثل مظي ارً لضعف اإلرادة لدى الطالب ،وىذا الضعف يمثل -في ذاتو -خمبلً في
توجيات الفرد نحو المستقبل )0(Nobel, 2012, p. 404

فعندما يواجو الفرد صعوبات أو احباطات ،فإن ذلك ما يعيق قدرتو عمى اإلنجاز فيشعر
باإلحباط ،فيسعى الفرد حينئذ

إلى تحقيق انجازات قصيرة المدى ،وبالتالي يقل شعوره

باليناءة النفسية ،ولذا فإن ىناك أىمية لتوجيو البحث النفسي نحو تناول العبلقة بين اإلرجاء
األكاديمي والنظرة المستقبمية لدى الطبلب الجامعيين (Blouin-Hudon & Pychyl,
)02015, p. 51
واذا كان نوعية التوجو نحو المستقبل تؤثر بشكل أو بآخر عمى كل من اإلرجاء
األكاديمي والمسؤولية التحصيمية ،فإن التوجو نحو المستقبل لدى طبلب الجامعة يتأثر
بن وعية التفكير لدى الفرد ،وبما أن منشأ ىذه األفكار الخاطئة ىو اإلدراك الخاطئ الذي يشوه
البنية المعرفية ،فإن ىذا ما قد ينتج عنو األفكار البلعقبلنية (طو ،9727 ،ص0)972 0
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كما تبين الدراسات أن ىناك انتشا ارً واسعاً لؤلفكار البلعقبلنية بين المتعممين في البيئة

العربية بصفة عامة كما في دراسة كل من :عبد الجبار ()9722؛ وعبد اهلل ()9729؛
وجعفر ( ،) 9729وفي البيئة السعودية بصفة خاصة كما في دراسة كل من :الشرقي
(2002ه)؛ والعنزي (2002ه)؛ والغامدي (2007ه) وأن ىناك عبلقة سمبية بين تمك
ثم تشكل األفكار البلعقبلنية عامبلً ميماً في
األفكار والعديد من الجوانب المعرفية لدييم ،ومن َّ

مشكمة اإلرجاء األكاديمي )0(Glick, Millstein & Orsillo, 2014, p. 82

كذلك تعمل بعض أفكار الطالب الجامعي البلعقبلنية عمى التأثير السمبي عمى
المسؤولية التحصيمية لديو ،فحينما يضع الطبلب ألنفسيم مستوى من الطموحات يفوق بكثير
قدراتيم وامكانيتيم ،أو حينما يبالغ البعض اآلخر في اإلتقان إلى حد التزمت ،فإن كبلىما
يصاب بالقمق أثناء إقدامو عمى البحث واالستذكار ،ومن ثم قد تكون بعض األفكار
البلعقبلنية سبباً جوىرياً من أسباب ضعف المسؤولية التحصيمية لدى الطبلب الجامعيين

(الجبوري ،9772 ،ص0)2 0

ومن جية أخرى ،اىتم عدد من الباحثين بدراسة العوامل المرتبطة بتفوق الطبلب في
التحصيل الدراسي أو تأخرىم دراسياً ،حيث وجدت بعض الدراسات فروقاً ذات داللة إحصائية

بين الطبلب مرتفعي التحصيل وزمبلئيم منخفضي التحصيل في متغيرات نفسية واكمينيكية
مختمفة؛ فقد ذكر العنزي ( ،9770ص )2 0أن بعض الدراسات وجدت أن الطمبة ذوي النزعة

نحو االتزان االنفعالي كانوا أفضل تحصيبلً من الطمبة ذوي النزعة نحو االنفعال0

وعميو يتبين أن ىناك حاجة بحثية لتناول مشكمتي اإلرجاء األكاديمي وضعف

المسؤولية التحصيمية لدى طبلب الجامعة في عبلقتيما بالتوجو نحو المستقبل لدييم من
جية ،وكذلك تحديد مدى تأثر ىذه العبلقات بما يمتمكو طبلب الجامعة من أفكار العقبلنية،
ثم فإن البحث الحالي يأتي ىادفاً إلى تحديد الدور الوسيط الذي تقوم بو األفكار
ومن َّ

البلعقبلنية في تحديد اتجاه ومقدار العبلقات بين التوجو نحو المستقبل وكبلً من المسؤولية

التحصيمية واإلرجاء األكاديمي لدى طبلب الجامعة سواء المتفوقين منيم أو المتأخرين دراسياً

ذكو ارً واناثاً0
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مشكلة البخح:
الحظ الباحث أثناء دراستو في المرحمة الجامعية وكذلك معاينتو لواقع كثير من الطبلب
الجامعيين أن ىناك عدم وضوح لمرؤية العامة لدييم في مسألة التوجو نحو المستقبل وكذلك
انتشار اإلرجاء األكاديمي لدى كثير من الطمبة الجامعيين ،وىو ما تؤكده نتائج دراسة كل
من :الشريف ()9720؛ وصالح وصالح ()9720؛ وأبو غزال ( ،)9729كما ُيبلحظ بأن
اء كان مرتفعاً أم منخفضاً إلى عوامل خارجية كالحظ
بعض الطمبة يعزون تحصيميم سو ً
والصدفة ،في حين يعزو آخرون ذلك إلى عوامل تتعمق بيم وبما يبذلونو من جيد ،كما أن

منيم من لديو طموحاً ودافعاً أكبر من غيرىم ،وىو ما يبين أن المسؤولية التحصيمية تتباين

في مستواىا واتجاىيا لدى طبلب الجامعة بشكل يستدعي ضرورة تحديدىما (المستوى

واالتجاه) لدى طمبة الجامعة بتباين مستوياتيم التحصيمية :المتفوقين والمتأخرين دراسياً ،وىو

ما تؤكده نتائج دراسة كل من :الزقيمي ()9720؛ والمومني وطرابية ()9729؛ والخزاعمة

والحمدون (0)9727
واذا كانت المسؤولية التحصيمية لدى الطبلب تمعب دو ارً ميماً في توجيات الطبلب ،فإن

ىذا يستدعي االىتمام بمدى األفكار التي يحمميا الطبلب حيال ذواتيم ومستقبميم وواقعيم،
وبناء عمى ما تقدم تظير الحاجة الماسة إلجراء دراسة عممية توضح أثر األفكار البلعقبلنية
ً
عمى التوجو نحو المستقبل وكذلك اإلرجاء األكاديمي والمسؤولية التحصيمية لدى طمبة
الجامعة ،كما يمكن القول أن أكثر ما يثير القمق لدى المراىقين والشباب ىو المستقبل ،بل
إن الشاب عندما يشعر بعدم وضوح أو عدم تحديد المستقبل الميني فإنو سيشعر بإحباط
وقمق عمى ذاتو وعمى مستقبمو ،كما أن التسويف األكاديمي من أكثر الظواىر المنتشرة بين
الطبلب الجامعيين خصوصاً فيما يتعمق بالنواحي األكاديمية مما يستدعي وقوفاً عممياً لمعرفة

مسببات ذلك التسويف واعطاء البدائل التي تساعد الطالب عمى التغمب عمى التأجيل وانجاز

ميامو ،فقد أثبتت نتائج الدراسات المسحية الحديثة أن نسبة الطبلب الذين يتسمون بسموك
التسويف تتراوح بين  %27:27بين طبلب الجامعة ،وأن  %02من ىؤالء المسوفين
يعترفون بذلك ،وأن  %27منيم يسوفون بشكل دائم في أنشطتيم الدراسية وأنشطتيم العامة،
ومن المتوقع أن نسبة التسويف األكاديمي قابمة لمزيادة

(Simpson & Timothy,

) ،2009, p. 906ولذا أورد أبو راسين ( ،9722ص )000أن" :انتشار ظاىرة اإلرجاء
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األكاديمي يستحق البحث لما يترتب عميو من تدني مستويات التحصيل األكاديمي وضياع
الوقت دون االستفادة منو0
وبالرغم من اىتمام الباحثين المتزايد بالتسويف ،إال أنو ما زال ىناك الكثير من األمور
حولو يجب دراستيا؛ فيو حتى اآلن يظل أحد أسباب المعاناة التي لم يتم الوقوف عمى معظم
أسبابيا ،كما أن األساس النظري والتجريبي الخاص بو يعتبر قميبلً مقارنة بالتراكيب النفسية

األخرى )0(Sadeghi, 2011, p. 288

ومما سبق يستنتج الباحث أن وجود األفكار البلعقبلنية قد يؤدي بيا إلى التأثير في
مستوى التوجو نحو المستقبل ،فكمما كان التوجو نحو المستقبل قوياً كان من المحتمل أن

يكون اإلرجاء األكاديمي قميبلً أو منعدماً ،وبالتالية قد ترتفع لدى الطالب المسؤولية
التحصيمية ،والعكس فكمما كان التوجو نحو المستقبل ضعيفاً يزيد عند الطالب اإلرجاء

األكاديمي ،وبالتالي تقل لديو المسؤولية التحصيمية كما أن األفكار تمعب دو ارً ىاماً في تمك

العممية ،بل وتؤثر عمى مستوى التوجو نحو المستقبل لدى الطالب في ىذه المرحمة في ظل

تغير في توجياتيم
وجود عدد كبير من الشباب العاطمين عن العمل والذين قد يقودىم ذلك إلى ّ
وأفكارىم بصورة غير جيدة مما يعني أن ىناك مشكمة تستحق البحث والدراسة واعطاء الحمول
المناسبة تجاىيا0

أسئلة البخح:
 02ما مستوى التوجو نحو المستقبل لدى طمبة الباحة من المتفوقين والمتأخرين دراسياً؟

 09ما درجة اإلرجاء األكاديمي لدى طمبة جامعة الباحة من المتفوقين والمتأخرين دراسياً؟

 00ما نوع المسؤولية التحصيمية السائد لدى طمبة جامعة الباحة من المتفوقين والمتأخرين
دراسياً؟

 00ما أبرز األفكار البلعقبلنية لدى طمبة جامعة الباحة من المتفوقين والمتأخرين دراسياً؟

 02ما طبيعة العبلقة االرتباطية بين التوجو نحو المستقبل وكبلً من اإلرجاء األكاديمي
والمسؤولية التحصيمية لدى طمبة جامعة الباحة؟

 00ما طبيعة العبلقة االرتباطية بين التوجو نحو المستقبل واألفكار البلعقبلنية لدى طمبة
جامعة الباحة من المتفوقين والمتأخرين دراسياً؟
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 00ما طبيعة العبلقة االرتباطية بين األفكار البلعقبلنية وكل من التوجو نحو المستقبل
واإلرجاء األكاديمي والمسؤولية التحصيمية لدى طمبة جامعة الباحة من المتفوقين
والمتأخرين دراسياً؟

 02ما أفضل نموذج سببي يفسر العبلقة بين األفكار البلعقبلنية ،وكل من التوجو نحو
المستقبل واإلرجاء األكاديمي والمسؤولية التحصيمية لدى طمبة جامعة الباحة من
المتفوقين والمتأخرين دراسياً؟

أيداف البخح:
سعى البحث إلى تحقيق األىداف البحثية المتعمقة بالتعرف عمى كل من :مستوى
التوجو نحو المستقبل ،ودرجة اإلرجاء األكاديمي ،ومستوى ونوعية المسؤولية التحصيمية،
وأبرز األفكار البلعقبلنية لدى عينة البحث ،وكذلك تحديد طبيعة العبلقة االرتباطية بين التوجو
نحو المستقبل وكل من اإلرجاء األكاديمي والمسؤولية التحصيمية ،وأيضاً الكشف عن العبلقة

االرتباطية بين أبعاد التوجو نحو المستقبل واألفكار البلعقبلنية واإلرجاء األكاديمي ،وكذلك
الكشف عن العبلقة بين األفكار البلعقبلنية وكل من التوجو نحو المستقبل واإلرجاء األكاديمي
والمسؤولية التحصيمية ،وأيضاً محاولة التوصل إلى أفضل نموذج يفسر العبلقة بين األفكار

البلعقبلنية وكل من التوجو نحو المستقبل واإلرجاء األكاديمي والمسؤولية التحصيمية لدى

عينة البحث0

أينية البخح:
أوالً :األىمية النظرية0

تكمن األىمية النظرية لمبحث في كونو يركز عمى شريحة ىامة في المجتمع وىم

الشباب الجامعي حيث يسعى الباحث إلى التعرف عمى األفكار البلعقبلنية وأثرىا عمى مستوى
التوجو نحو المستقبل وكذلك عمى اإلرجاء األكاديمي والمسؤولية التحصيمية ،فالمرحمة
الجامعية قد تتخمميا صراعات واحباطات قد يسودىا االكتئاب والقمق من المجيول ،وىذا ما
تزداد حدتو في ىذه المرحمة ،حيث أن الطبلب يتييؤون لحياة جديدة فتزداد طموحاتيم ،ويزداد
تفكيرىم بالصعوبات التي تعيق ىذه الطموحات مما يؤثر تباعاً عمى أدائيم ومستوى طموحيم0
ثانياً :األىمية التطبيقية0

 - 229

Published by Arab Journals Platform, 2019

Sohag Journal of Education ?????? ???????? ??????, Vol. 57 [2019], Iss. 1, Art. 4

الدور الوسيط لألفكار الالعقـالنية .................................

يكمن األىمية التطبيقية لمبحث في إمكانية تقديمو لتغذية راجعة إلى المسؤولين بوزارة
التعميم عن األثر الذي تؤدي إليو األفكار البلعقبلنية حيال التوجو نحو المستقبل واإلرجاء
األكاديمي والمسؤولية التحصيمية لدى طمبة جامعة الباحة من المتفوقين والمتأخرين دراسياً،

كما يمكن أن يستفيد من نتائجو المسؤولون عن العمادات واألقسام وأعضاء ىيئة التدريس

بالجامعة إضافة إلى الطبلب والطالبات فقد تشكل نتائج البحث دليبلً إجرائياً وصفياً لما يمكن
أن تحدثو األفكار العقبلنية وكذلك البلعقبلنية من أثر عمى الطبلب والطالبات بالجامعة0

األدب الهظري ملتغريات البخح:
تناول البحث الحالي مجموعة من المتغيرات التي يمكن عرضيا عمى النحو التالي:
 التوجو نحو المستقبل :Future Orientationعرفتو الصقر ( ،9722ص )2 0بأنو" :رؤية واستشراف الفرد لمحياة المتوقعة في الفترة
القادمة من حياتو بما فييا من إيجابيات ،وسمبيات المبنية عمى أساس تحميل الحاضر
بإمكانياتو واحتماالت المستقبل البعيد والقريب ،ويتحدد توجو الفرد نحو المستقبل من خبلل
معرفة اتجاىو عما سيحدث لو في المستقبل سواء المستقبل األسري أو التعميمي أو الميني
أو اإلجتماعي وىل ىذا اإلتجاه إيجابي أم سمبي ،ويتسم بالتفاؤل أو بالتشاؤم"0
وتُعرفو سيجينر ( )Seginer, 2009, p. 3عمى أنو الصور التي يتخيميا الفرد بشأن
مستقبمو والصور التي يمثميا الوعي وصور التقرير الذاتي ،وىي ترى أن ىذا االتجاه ينبني
عمى فكرة أنو مثمما تعتبر السمات غير الموضوعية كاالمتداد إلى المستقبل ،وميل الشخصية
لمتفكير في المستقبل ذات أىمية ،فإن األفكار الرئيسة لمتفكير في المستقبل أو محتوى ىذا
التفكير والطابع الغالب عميو ىي جوانب جوىرية في التوجو نحو المستقبل0
وقد نظر عدد كبير من البحوث إلى المنظور الزمني المستقبمي أو التوجو نحو
المستقبل عمى أنو ليس ذا ُبعد واحد ،ولكنو منظور متعدد األبعاد (Husman & Shell,
) ، 2008, p. 169وىذا ما أكدتو نتائج إحدى الدراسات العاممية التي بينت أن التوجو نحو
المستقبل ذو عوامل متعددة منيا المينة أو العمل واألسرة والتعميم والصحة والتدين (Ellen
) ،& Bbenedict, 2008, p. 183ومن أبعاده أيضاً التي أشارت إلييا الدراسات ُبعد

القيمة  Valueالتي يقصد بيا تقدير الفرد لقيمة المجال الذي يتوجو بو نحو المستقبل،
وبعد الترابط الذي ُيقصد بو القدرة عمى إيجاد ارتباط
كتقديره لقيمة مينة ما يأمميا مستقببلًُ ،
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وبعد االمتداد والذي ُيقصد بو أبعد حدث
بين األنشطة الحالية لمفرد واألىداف المستقبمية لوُ ،

من بين األحداث األخرى التي يذكرىا الفرد التي يحدد فييا زمناً أو وقتاً معيناً يحقق فيو ىدفاً
من أىدافو المستقبمية )(So, Voision, Bumside & Gaylord, 2016, p. 16

لذا يرى الباحثون أن التوجو نحو المستقبل يتضمن عدداً من المكونات والتي عمييا

ُيمكن القول بأنو محصل لكل من السمات الشخصية لمفرد وظروفو الحياتية (Steinberg,
) Graham, O'Brien, Woolard, Cauffman & Banich, 2009, p.29وىي:

المكون المعرفي :مثل التفكير بالمستقبل والتمثيل المعرفي ،والمكون الموقفي :مثل تفضيل
األىداف قصيرة المدى أو طويمة المدى ،والمكون الدافعي :مثل رسم الخطة المناسبة لتحقيق
األىداف ،والمكون التقويمي :مثل درجة التفاؤل أو التشاؤم حول المستقبل0
ووفقاً لؤلفكار األساسية في عمم النفس المعرفي ونظرية الفعل ،فإن التوجو نحو

المستقبل يوصف من خبلل العمميات الثبلثة التي أشار إلييا نورمي (Nurmi, 1995, p.
) 355وىي :الدافعية ،والتخطيط ،والتقويم ،فتشير الدافعية إلى اىتمامات األفراد بمصالحيم
فيشير إلى الكيفية التي يخطط بيا األفراد لتحقيق أىدافيم في
في المستقبل ،أما التخطيط ُ
المستقبل ،وأخي ارً ُيشير التقييم إلى المدى الذي يمكن أن تتحقق ضمنو المصالح واألىداف0

وقد أكدت عديد من الدراسات السابقة أن التوجو نحو المستقبل من بين األمور الميمة التي

تشغل تفكير المراىقين في مرحمة المراىقة وتُسبب ليم خوفاً وقمقاً من المستقبل ،وفي ىذا
الصدد أشار كل من :بولي )(Poli, 2015, p. 105؛ وشين وكروجر & (Chen
) Kruger, 2017, p. 123إلى أن توجيات الفرد نحو المستقبل تحددىا فئتان من
العوامل وىما :العوامل الذاتية الداخمية المتصمة بالفرد :تعكس توجيات الفرد نحو المستقبل
عدداً من خصال الفرد الشخصية مثل صورة الذات ،ومستوى الطموح ،ثم العوامل الخارجية
المتصمة بالسياق االجتماعي المحيط بو :يتأثر تصور الشباب لممستقبل لدرجة كبيرة بالبيئة
المحيطة بو التي يوجد فييا ويتفاعل معيا ،وىي البيئة األسرية والتعميمية واالجتماعية،
000إلخ ،ولذلك فإن أساليب التنشئة االجتماعية التي ُيمارسيا الوالدان مع أبنائيم تُعتبر أحد
القوى المؤثرة عمى تصور األبناء لمستقبميم0
ومن الدراسات ذات الصمة التي تناولت التوجو نحو المستقبل دراسة ماكيب ،وبارنيت
( )McCabe & Barnett، 2000والتي ىدفت إلى دراسة التوجيات المستقبمية المينية،
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واألسرية ،والعاطفية لدى الطمبة األميركيين ،وتوصمت إلى أن عينة الدراسة كانوا أكثر
تفصيبلً ،وتفاؤالً ،وواقعية حول مستقبميم الميني والعاطفي ،واألسري ،ولم تظير فروق ذات
داللة إحصائية بين الجنسين في جميع مجاالت التوجو إلى المستقبل0

كما قام نبمت وكورتينا ( )Neblett & Cortina, 2006بدراسة العبلقة بين تصورات
المراىقين وادراكيم لعمل آبائيم وبين توجياتيم إلى المستقبل ،وأشارت النتائج إلى أن إدراكات
المراىقين لعمل الوالدين تتنبأ سمباً أو إيجاباً بتوجياتيم لممستقبل ،كما بينت النتائج أن

الدرجة المرتفعة من الدعم الوالدي ترتبط بتوجيات إيجابية أكثر نحو المستقبل0

أما دراسة البياتي وويس ( )9729فقد ىدفت إلى مقارنة أساليب تفكير طمبة المرحمة
الثانوية المتفوقين والمتأخرين دراسياً واتجاىاتيم نحو المستقبل ،وقد توصمت نتائج الدراسة

إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين الطمبة المتفوقين والطمبة المتأخرين دراسياً في أساليب

التفكير (التركيبي والمثالي) لصالح المتفوقين ،و(الواقعي) لصالح المتأخرين دراسياً ،كما
وجدت فروق دالة إحصائياً بين المتفوقين المتأخرين دراسياً في اتجاىاتيم نحو المستقبل

لصالح المتفوقين0

فيما ىدفت دراسة فولير وآخرين ) (Fowler, et al., 2017إلى دراسة التكوين
العاممي لمتغير التوجو نحو المستقبل في ضوء متغيري األمل والتفاؤل ،وتوصمت نتائجيا إلى
أن التوجو نحو المستقبل ىو متغير عاممي يتكون من مجموعة من العوامل وأن األمل
والتفاؤل ىما أفضل تفسير لمتوجو نحو المستقبل ،كما بينت النتائج أن الطمبة لدييم توجو
إيجابي نحو المستقبل0
 المسؤولية التحصيمية Academic Responsibilityيعرفيا الخزاعمة والحمدون ( ،9727ص )029 0بأنيا" :تفسير الطالب لنتيجة تحصيمو
سواء أكان عالياً أم منخفضاً أم نجاحاً أم فشبلً  ،فإما أن يتحمل مسؤولية ىذا األداء ويعزوه
إلى نفسو وأما أن يعزوه إلى عوامل أخرى خارجة عن ذاتو"0

ووفق نظرية واينر ( )Weiner, 2000, p.2تُعرف عمى أنيا األسباب التي يعزو
إلييا الطمبة نجاحيم أو فشميم التحصيمي بطريقتين:
 02المسؤولية التحصيمية الداخمية وىي األسباب الداخمية التي يعزو إلييا الطمبة نجاحيم أو
فشميم التحصيمي ،ومن أىميا القدرة والجيد0
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 09المسؤولية التحصيمية الخارجية وىي األسباب الخارجية التي يعزو إلييا الطمبة نجاحيم أو
فشميم التحصيمي ،ومن أىميا الحظ وصعوبة الميمة أو سيولتيا واتجاىات اآلخرين0
وضح واينر  Weinerبأن األسباب التي يعتقد الطمبة أنيا مسؤولة عن نجاحيم
وقد ّ
أو فشميم ىي ما ُيسمى العزو ،مبيناً أن ىذه األسباب تتمايز في ثبلثة أبعاد ىي (في :العتوم
وسميمان ،9720 ،ص:)20 0

 02موقع السبب  Locusداخمي /خارجي :فقد يعزو بعض الطمبة أسباب نجاحيم أو فشميم
إلى عوامل داخمية أي عوامل موجودة فييم كالجيد والقدرة ،بينما يعزوىا بعضيم إلى
عوامل خارجية كالحظ.
البعد إلى كون السبب ثابتاً أو
 09االستقرار  Stabilityمستقر /غير مستقر :ويشير ىذا ُ
متغي ارً ،فقد يعتقد بعض الطمبة أن أسباب نجاحيم أو فشميم ثابتة نسبياً؛ أي أنيا لن

تتغير كثي ارً في المستقبل القريب كالقدرة ،بينما يعتقد البعض اآلخر أن عوامل نجاحيم أو
فشميم متغيرة كالحظ والجيد.

 00إمكانية التحكم ُ Controllabilityيمكن التحكم بو  /ال يمكن التحكم بو :فقد يعزو بعض
الطمبة نجاحيم أو فشميم إلى عوامل قابمة لمسيطرة؛ أي يمكن التحكم بيا وضبطيا،
كالجيد ،بينما يعتقد البعض اآلخر أن أسباب نجاحيم أو فشميم غير قابمة لمتحكم وال
يسيل السيطرة عمييا مثل اتجاىات المعمم أو صعوبة الميمة0
ومن الدراسات التي تناولت المسؤولية التحصيمية ،دراسة الجبوري ( )9772والتي
ىدفت إلى التحقق من أثر برنامج تعميمي في تعديل توجيات المسؤولية التحصيمية الخارجية
إلى الداخمية لدى طمبة كمية التربية األساسية ،وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج
التعميمي في تنمية المسؤولية التحصيمية لدى عينة الدراسة0
كما أجرى الخزاعمة والحمدون ( )9727دراسة ىدفت إلى تحديد المسؤولية التحصيمية
لدى طمبة الثانوية العامة في مدارس تربية المفرق ،وأسفرت النتائج الدراسة عن أن
المسؤولية التحصيمية لدى عينة الدراسة كانت داخمية ،كما لم تظير الدراسة وجود أثر ذي
داللة إحصائية لمجنس في تحديد مستوى المسؤولية التحصيمية0
فيما سعت دراسة برادلي وجرين ) (Bradley, B & Greene, 2013إلى تحديد
العبلقة بين سموكيات الطبلب المراىقين ومستوى المسؤولية التحصيمية لدييم ،وقد بينت
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نتائج الدراسة وجود عبلقة طردية دالة إحصائياً بين السموكيات غير الصحية لدى الطبلب
المراىقين ومستوى المسؤولية التحصيمية المنخفض لدييم0

أما دراسة كورت وجينجور وايريكي )(Kurt, H., Güngör, F & Ekici, 2014
فقد ىدفت ل تحديد العبلقة بين فاعمية الذات لممعممين ودرجة المسؤولية التحصيمية لطبلبيم،
وبينت النتائج أن فاعمية الذات لدى المعممين تعمل كمنبأ بدرجة المسؤولية التحصيمية لدى
طبلبيم0
 اإلرجاء األكاديمي :Academic Procrastinationعرف كافسولو وكاراتس ) (Cavusoglu & Karatas, 2015, p. 736اإلرجاء
األكاديمي بالعممية المعرفية والسموكية المتضمنة بتأخير اتخاذ الق اررات المرتبطة بالدراسة
وتأجيل األعمال والميام والواجبات األكاديمية ،فيما ُيعرفو آل جبير ( ،9720ص )902 0بأنو

"ىو التأجيل المتعمد إلنجاز الواجبات والميام وتأخيرىا حتى المحظات األخيرة ،مما قد يؤثر

عمى مسيرة الطالب األكاديمية من خبلل تجنب أداء تمك الواجبات والميام والفشل في أدائيا"0
وىناك العديد من النظريات التي حاولت تفسير سموك اإلرجاء األكاديمي ،ومنيا:
 02نظرية التحميل النفسي :حيث يذىب المنحى النفسي  Psychological approachفي
تفسيره لئلرجاء عمى أنو نوع من أنواع االضطراب السموكي االنفعالي ،لكن ىناك فريق من
الباحثين يغمب الجانب االنفعالي  ،emotionalفعندما يبدأ الفرد أداء ميام معينة تظير
عميو عبلمات التوتر ،فيمجأ إلى اتباع أساليب وقائية ،عندئذ يكون التسويف مظي ارً لتجنب

أداء تمك الميام بغرض التخمص من التوتر )0(Kyung, 2002, p. 474

 09النظرية المعرفية :وتتجمى في إبراز أثر المتغيرات المعرفية عمى أساس أنيا متنبئات
بالتسويف ومن ضمنيا المعتقدات البلعقبلنية ،وأسموب العزو ،والمعتقدات المتعمقة
بالوقت ،وتقدير الذات والتفاؤل ،واستراتيجيات التعويق الذاتي (أبو جناح ،9722 ،ص0
0)020
كما توصل"بياجيو" إلى أن عامل التوازن ىو العامل الخاص المحدد لمسموك وأن التعزيز
الحقيقي ىو ذلك الذي ينبع من أفكار الفرد عن ذاتو (الزغول والينداوي ،9727 ،ص0
 ،)920كما أن التطور المعرفي يفترض أن التوازن يعني استمرارية الضبط الذاتي كما أنو
عممية مستمرة لتنظيم وضبط السموك (قطامي ،9772 ،ص0)9020
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 00النظرية السموكية :حيث يعتقد منظروىا أن اإلرجاء عادة متعممة تنشأ من تفضيل
اإلنسان لمنشاطات السارة والمكافآت الفورية ،وىذا التفسير ينسجم مع إشباع ىوى
النفس ،واليروب من تحديات الحياة (أبو جناح ،9722 ،ص0)020 0
كما تُوجد أدلة تجريبية كثيرة عمى أن ىناك عبلقات بين العديد من المكونات الناتجة
من نظرية التعمم (التعزيز) واإلرجاء األكاديمي ،وىذا عمى العكس من مدخل التحميل النفسي
ويعد التعزيز  Reinforcementأحد المكونات الميمة لنظرية
)ُ (O’Brien, 2000, 3
التعمم ،حيث تشتمل النظرية السموكية عمى تعزيز السموكيات ،وطبقاً لنظرية التعزيز فإن
الطمبة الذين يرجئون في الوقت الحالي ربما استخدموا ذلك في وقت سابق وكان ناجحاً،
باإلضافة إلى الطمبة الذين تم تعزيزىم من خبلل أنشطة أخرى ممتعة بالنسبة ليم من وجية

نظرىم ،وبالتالي فإن الطمبة ُيشاركون في األنشطة التي وجدوىا أكثر تعزي ازً بشكل مباشر
)0(Ozer, 2010, p. 41
ومن الدراسات ذات الصمة ،دراسة بالكيز ( )Balkis, 2013والتي اىتمت بالتعرف
عمى الدور الوسيط لممعتقدات العقبلنية حول الدراسة في عبلقتو بالتسويف األكاديمي
ووجد أن التسويف األكاديمي يرتبط
والتحصيل الدراسي والرضا عن الحياة لدى طمبة الجامعةُ ،
ارتباطاً سالباً بكل من التحصيل الدراسي ،والمعتقدات العقبلنية حول الدراسة ،والرضا عن
الحياة0

أما دراسة سيونثا ( )Sunitha, 2013فقد ىدفت إلى فحص العبلقة بين التسويف
األكاديمي والقمق الدراسي الخاص بالرياضيات لدى طبلب المرحمة الثانوية ،وتوصمت الدراسة
إلى وجود عبلقة ارتباطية دالة بين قمق دراسة الرياضيات وبين التسويف األكاديمي ،كما
وجدت فروق في التسويف األكاديمي وفقاً لمتغير الجنس لصالح الذكور0

فيما ىدفت دراسة الشريف ( )9720إلى معرفة الفروق في التسويف األكاديمي لدى

طبلب الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة  ،وتوصمت الدراسة إلى أن متوسطات أبعاد
التسويف األكاديمي جاءت أعمى من متوسطات الفرضية مما يشير إلى انتشار التسويف بين
الطبلب0
 -األفكار البلعقبلنية Irrational Thoughts
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عرف "إليس" ( )In: Abrams & Ellis, 1994, p. 18األفكار البلعقبلنية بأنيا:
"تمك األفكار السالبة الخاطئة ،وغير المنطقية ،وغير الواقعية ،والتي تتسم بالذاتية وعدم
الموضوعية ،وتتأثر باألىواء الشخصية ،والمبنية عمى توقعات وتعميمات خاطئة ،وعمى مزيج
من الظن واالحتمالية والتيويل والمبالغة والتي ال تتفق مع إمكانيات الفرد الواقعية".
وعرفيا الموسى ( ،9772ص )229بأنيا" :نمط من أنماط التفكير يستخدم فيو الفرد
تعبيرات مطمقة ال تتوافق مع الحقيقة الواقعية لمذات واآلخرين ،ويتجمى ىذا التفكير في شعور
اإلنسان بالقمق الزائد ،وميمو إلى التعصب آلرائو الصارمة ،وتجنب المشكبلت واالبتعاد عن
المسؤولية والمجازفة واسترضاء الناس ،وطمب التأييد والقبول منيم"0
ثم يعرف الباحث األفكار البلعقبلنية بأنيا تمك األفكار الخاطئة وغير الواقعية
ومن َّ

والبلمنطقية المتصفة بعدم الموضوعية؛ التي تعيق الفرد عن التكيف السوي ،وتؤدي بو إلى
االضطرابات النفسية0

ويرى إليس  Ellisأن التفكير البلعقبلني يرجع في نشأتو إلى التعمم المبكر الذي يتمقاه
الطفل من والديو ومن البيئة الثقافية واالجتماعية التي يعيش فييا والتي تتضمن عناصر
وجوانب غير منطقية ) ،(Michael, 2002, p. 33كما يتكون نسق االعتقادات عند إليس
من األفكار العقبلنية ،واألفكار البلعقبلنية من نسقين ،وىما :النسق األول (األفكار
العقبلنية) :وتتصف بأنيا أفكار منطقية ،وواقعية ،وحياتية؛ أي متسقة مع الواقع ،وتساعد
الفرد عمى تحقيق أىدافو وتوافقو النفسي ،أما النسق الثاني (األفكار البلعقبلنية) :فتكون ىذه
الن وعية من األفكار ىي المسؤولة عن إحداث االضطرابات االنفعالية ،والسبب في معظم
األعراض المرتبطة بالضغوط لدى الفرد ،كما أنيا تسيطر عمى تفكيره وتوجو سموكو ،ويعبر
عنيا الفرد لفظياً في شكل الوجوبيات وتؤدي إلى ىزيمة الذات (Bernard, 2008, p.

)035

وقد حدد إليس ) (Ellis, 2004, p. 26من خبلل أبحاثو ودراساتو ىو وتبلميذه -
إحدى عشرة فكرة ال عقبلنية اعتبرىا ىي المسؤولة عن غالبية ما يصيب األفراد من
اضطرابات ومشكبلت نفسية ،حيث عرضيا بعد تطويرىا كالتالي :طمب االستحسان ،وابتغاء
الكمال الشخصي ،والموم القاسي لمذات واآلخرين ،وتوقع المصائب والكوارث ،والتيور
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(البلمباالة) االنفعالية ،والقمق الزائد ،وتجنب المشكبلت ،واالعتمادية ،والشعور بالعجز وأىمية
خبرات الماضي ،واالنزعاج لمتاعب اآلخرين ،ابتغاء الحمول الكاممة0
ومما سبق يتبين أن االفكار البلعقبلنية تترك آثا ارً عميقة عمى تنظيم شخصية الفرد

وقدرتو عمى التفاعل االجتماعي ،وتضعف اتزانو االنفعالي وينتابو إحساس بعدم الراحة
والتيديد ،وشكوى من الوساوس ،يرافق ذلك قمق واحساس بالعزلة ،إضافة إلى تصمب وانغبلق
المعتقدات وجمودىا ،وىو األمر الذي يستدعي العمل عمى دراسة ىذه األفكار ،وتأثيراتيا عمى
الطبلب0
ومن الدراسات ذات الصمة ،دراسة الحياني ( )9720والتي ىدفت إلى الكشف عن نسبو
انتشار األفكار العقبلنية والبلعقبلنية ومستويات الصحة النفسية عند الطمبة في المرحمة
الثانوية وايجاد العبلقة بينيما ،وبينت النتائج انتشار األفكار البلعقبلنية بين أفراد عينة
الدراسة0
فيما استيدف دراسة المرشدي والطفيمي ( )9722تعرف العبلقة بين األفكار البلعقبلنية
وموقع الضبط لدى طمبة الجامعة ،وقد أظيرت أىم النتائج عن وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين المتوسط المحسوب والنظري لكبل المقياسين األفكار البلعقبلنية وموقع الضبط
فضبل عن وجود عبلقة ضعيفة بين المتغيرين لدى أفراد العينة0
فيما ىدفت دراسة ميسون وبوعزة ( )9720إلى فحص عبلقة األفكار البلعقبلنية وقمق
المستقبل بتقدير الذات ،وقد توصمت الدراسـة إلى أن نسبة انتشـار األفكار البلعقبلنية لـدى
طمبة عمم النفس وعموم التربيـة بجامعة ورقمـة كانت مرتفعة ،أما عن طبيعة العبلقة بين
األفكار البلعقبلنية وقمق المستقبل بتقديـر الذات لـدى عينة الدراسة فقـد كانت موجبة قويـة
وحجم أثرىا كبير ،فيما وجدت عبلقـة قويـة وعكسية بين قمـق المستقبل وتقدير الذات بعد
عـزل األفكـار البلعقبل نية وكان حجـم أثرىا فوق المتوسط0
كما أجرى الطراونة ( )9720دراسة ىدفت إلى الكشف عن العبلقة بين
األفكار البلعقبلنية وبين قمق المستقبل لدى طبلب جامعة مؤتة ،وقد أظيرت نتائج الدراسة
وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة بين األفكار البلعقبلنية وقمق المستقبل0
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مهًجية البخح:
يتبع البحث المنيج الوصفي لكونو األنسب لطبيعة البحث وأىدافو؛ التي تتحدد في
الكشف عن واقع العبلقة بين متغيراتو ،وكذلك تحديد النموذج السببي لمعبلقة بين ىذه
المتغيرات0
 مجتمع وعينة البحث:تكون مجتمع البحث من جميع طبلب وطالبات جامعة الباحة ،والبالغ عددىم
( )99222طبقاً لما أمكن لمباحث الحصول عميو من بيانات من عمادة القبول والتسجيل

بجامعة الباحة ،كما تم اختيار عينة عشوائية من طبلب جامعة الباحة قواميا ( )097طالباً

وطالبة ،بواقع ( )077طالباً وطالبة من المتفوقين دراسياً ،و( )097طالباً وطالبة من

المتأخرين دراسياً0
 -أدوات البحث:

يوظف البحث الحالي مجموعة من المقاييس وىي:

أوالً :مقياس األفكار البلعقبلنية (إعداد :الباحث)0

صمم المقياس عمى طريقة ليكرت  Likertليتم االختيار من بين خمسة بدائل

لبلستجابة ىي( :دائماً– غالباً– أحياناً– ناد ارً – أبداً) ،حيث تم االطبلع عمى مجموعة من
المقياس الخاصة بقياس األفكار البلعقبلنية ،وطبقاً ليذا اإلجراء ،أمكن لمباحث صياغة ()00

فقرة لتكون الصورة األولية لممقياس الحالي ،وقد ُوزعت عمى ( )22بعد؛ يمثل كل بعد منيا
فكرة من األفكار غير العقبلنية -تًقاس من خبلل ( )0فقرات -كالتالي :طمب التأييد
واالستحسان من اآلخرين -طمب الكمالية -النظرة السمبية لآلخرين -توقع المشكبلت -جمد

الذات -االتكالية -التصور العام لمحياة -االنكفائية -االنشغال بالماضي -المرغوبية
الجنسية -تقبل التناقضات0
وقد تم التحقق من صدق وثبات المقياس عبر الخطوات اإلجرائية التالية:
( )2الصدق :قام الباحث بحساب صدق المقياس باستخدام طريقتين وىما كما يمي:
أ -الصدق الظاىري :حيث ُعرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين والمختصين في
أقسام عمم النفس بالجامعات السعودية ،حيث بمغ عددىم ( )29محكماً؛ لتقدير صدق
األداة وفق معادلة كندال لمعامل اتفاق المحكمين

Kendall Coefficient of
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Concordance؛ فبمغت قيمة المعامل ()7022؛ مما يشير إلى وجود اتفاق مرتفع بين
تقديرات المحكمين لممقياس ،وىذا ما يعني توفر معيار الصدق الظاىري لممقياس بشكمو
الحالي0
ب -صدق االتساق الداخمي :قام الباحث بحساب صدق المقياس باستخدام بيانات التطبيق
االستطبلعي (ن=  -)00من خارج عينة الدراسة األساسية وليا نفس خصائصيا -وذلك
عبر طريقة االتساق الداخمي؛ والتي تعتمد عمى حساب معامل االرتباط البسيط لبيرسون
وفق المراحل الثبلث التي ذكرىا أبو عبلم ( ،)220 ،9727وىي كالتالي:
/2ب -حساب معامبلت االرتباط المتبادلة بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية
لو ،فتراوحت المعامبلت ما بين( )7092إلى (0)7000
/9ب -حساب معامبلت االرتباط المتبادلة بين كل فقرة من فقرات المقياس ،والدرجة الكمية
لمبعد الذي ينتمي إليو ،وقد تراوحت قيم معامبلت االرتباط ما بين ( )7002إلى
(0)7020
/0ب -حساب مصفوفة معامبلت االرت باط بين الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد المقياس
وبعضيا البعض ،ثم بينيا وبين الدرجة الكمية لممقياس ككل ،وقد جاءت جميع
المعامبلت دالة إحصائياً عند مستوى (0)7072

الثبات :تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام معادلة كرونباخ – ألفا ،ومعادلة

التجزئة النصفية المصححة بمعادلة سبيرمان -بروان ،فجاءت المعامبلت جميعيا متجاوزة
القيمة ( )7020الدالة وفق معيار ديدرش  Diederichلقوة معامل الثبات (عبد الرحمن،
 )202 ،9770حيث تراوحت معامبلت الثبات ما بين ( )7022إلى (0)7020

ثانياً :مقياس التوجو نحو المستقبل (إعداد :الصقر0)9722 ،

أعدت ىناء الصقر ( ) 9722ىذا المقياس بيدف قياس التوجيات اإليجابية والسمبية

لدى الطمبة المراىقين نحو المستقبل ،وقد تكون المقياس في صورتو النيائية من ( )02فقرة
موزعة عمى ( )0أبعاد وىي التوجو نحو المستقبل :األسري ،والدراسي ،والميني ،واالجتماعي،
وقد تمت صياغة أغمب فقرات المقياس بصورة سمبية ( 00فقرة سمبية ،و 2فقرات إيجابية)،
بحيث تدل الدرجة المنخفضة عمى توجو إيجابي نحو المستقبل ،بينما تدل الدرجة المرتفعة
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عمي
عمى توجو سمبي ،حيث يختار المفحوص استجابة عمى مقياس ليكرت الخماسي (تنطبق ّ
بدرجة :ضعيفة جداً -ضعيفة -متوسطة -كبيرة -كبيرة جداَ)0

وقد توفر ليذا القياس في الدراسة األصمية لو مؤشرات صدق عالية ،حيث تم حساب

الصدق الظاىري لو ،وكذلك صدق االتساق الداخمي ،وصدق التكوين الفرضي ،بينما تم
حساب ثباتو باستخدام معادلة ألفا لمثبات ،وكذلك باستخدام طريقة (التطبيق -إعادة
التطبيق) ،وقد تراوحت معامبلت الثبات لو ما بين ( )7002إلى ( )7020وىي قيم ثبات
مرتفعة0
أما في الدراسة الحالية فقد تم التحقق من صدق المقياس باستخدام طريقة (االتساق
المشار إلييا عند تناول مقياس األفكار البلعقبلنية السابق-
الداخمي) -وفق المراحل الثبلث ُ
وقد تراوحت معامبلت االرتباط في جميع المراحل ما بين ( )7092و( )7007عدا الفقرة رقم
( )9حيث لم يصل معامميا حد الداللة اإلحصائية فتم حذفيا ،فيما تم التحقق من ثبات
المقياس باستخدام معادلة كرونباخ– ألفا ،ومعادلة التجزئة النصفية ،فجاءت المعامبلت
متجاوزة القيمة ( )7020الدالة عمى قوة معامل الثبات ،حيث تراوحت قيميا ما بين ()7000
إلى (0)7022

ثالثاً :مقياس اإلرجاء األكاديمي (إعداد :سكران0)9722 ،

أعد السكران ( )9722ىذا المقياس بيدف قياس مستوى إرجاء الميام األكاديمية لدى

الطالب الجامعي ،ويتكون المقياس في صورتو النيائية المختصرة من ( )92فقرة؛ يجيب
عمييا المفحوص باختيار بديل من ( )2بدائل ،وىي( :أوافق بشدة -أوافق -موافقة
متوسطة -ال أوافق -ال أوافق بشدة) ،بحيث تعبر الدرجة الكمية المرتفعة عن ارتفاع مستوى
اإلرجاء األكاديمي ،بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى انخفاض مستوى اإلرجاء األكاديمي0
وفي الدراسة الحالية تم التحقق من صدق المقياس باستخدام طريقة الصدق البنائي؛
والتي تعتمد عمى حساب معامل االرتباط البسيط لبيرسون بين كل فقرة من فقرات المقياس
والدرجة الكمية ،فجاءت قيم المعامبلت متراوحة ما بين ( )7090و( )7000بينما كان معاممي
الفقرتين ( ،97و )92غير دالين فتم حذفيما ليصبح عدد الفقرات ( )90فقرة ،فيما تم التحقق
من ثبات المقياس باستخدام معادلة كرونباخ – ألفا حيث بمغت قيمة معامل ألفا ( )7020مما
يشير إلى توفر خصائص سيكومترية جيدة لممقياس الحالي0
اربعاً :مقياس المسؤولية التحصيمية (الخزاعمة والحمدون0)9727 ،
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قام الباحثـان بتـصميم المقياس الحالي ،بحيث تكون من ( )92عبارة توزعت مـا بين
( )22عبـارة لمحور المسؤولية التحصيمية الداخمية ،و( )20عبارة لمحور المسؤولية
الخارجية ،وقد تم استخدام سمم تدريج خماسي التقدير (قميمـة جداً ،قميمة ،متوسطة ،كبيرة،

كبيرة جداً) وتكون الدرجات مرتبة ترتيباً تنازلياً ( ،)2،0،0،9،2وقد تحقق الباحثان من صدق
المقياس من خبلل حساب الصدق الظاىري لو ،فيما تم التحقق من ثباتو باستخدام معادلة

كرونباخ – ألفا ،حيث بمغ معامل ألفا لؤلداة ككل 0%20
وفي الدراسة الحالية تم التحقق من صدق المقياس باستخدام طريقة الصدق البنائي،
فجاءت قيم المعامبلت متراوحة ما بين ( )7009و( )7002بينما كان معاممي الفقرتين (،99
و )90غير دالين فتم حذفيما ليصبح عدد الفقرات ( )90فقرة ،فيما تم التحقق من ثبات
المقياس باستخدام معادلة كرونباخ – ألفا حيث بمغت قيمة معامل ألفا ( )7020مما يشير إلى
توفر خصائص سيكومترية جيدة لممقياس الحالي0

نتائج البخح وتفسرييا ومهاقشتًا:
نتيجة الفرض األول:
ونصو" :يظير طمبة جامعة الباحة تبايناً في انتشار األفكار البلعقبلنية لدييم "،

والختبار صحة ىذا الفرض ،قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية الموزونة
وفق معادلة "فيشر" ،فجاءت النتائج عمى النحو التالي:

جدول ( ) 2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس
األفكار غير العقبلنية (األبعاد والدرجة الكمية) مرتبة تنازليا حسب متوسطاتيا الحسابية
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

المئوية

االنتشار

11

تقبل التناقضات

5522

25.5

2152.

متوسط

1

5

طمب الكمالية

5522

25.1

21525

متوسط

5

12

المرغوبية الجنسية

النظرة السمبية لآلخرين

5525
55.5

25.0

22505

متوسط

0

5

التصور العام لمحياة

550.

2555

.55.1

متوسط

2

.

توقع الكوارث والمشكالت

5500

2552

.5525

منخفض

5

.

االنكفائية

5501

255.

.555.

منخفض

5

رقم الفكرة
في المقياس

0

أبعاد مقياس األفكار غير العقبلنية

المتوسط

255.

..51.

مستوى

متوسط

الرتبة

.
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المتوسط

االنحراف

النسبة

مستوى

الحسابي

المعياري

المئوية

االنتشار

2

جمد الذات

5550

2555

..52.

منخفض

.

5

االتكالية

5552

2550

.05.1

منخفض

.

.

االنشغال بالماضي

5515

2555

.050.

منخفض

12

9092

7000

02002

رقم الفكرة
في المقياس

1

أبعاد مقياس األفكار غير العقبلنية

طمب التأييد واالستحسان من اآلخرين
الدرجة الكمية لممقياس

150.

25..

55525

الرتبة

منخفض

11

منخفض

تبين النتائج في الجدول ( )2أن مستوى االستجابة لتقدير أفراد عينة البحث عمى
الدرجة الكمية لمقياس األفكار البلعقبلنية جاء بمتوسط ( )9092وبانحراف معياري (،)7000
ثم تشير ىذه النتيجة إلى أن مستوى انتشار األفكار البلعقبلنية لدى العينة جاء بدرجة
ومن َّ

(منخفضة)0

ويعزو الباحث الدرجة المنخفضة النتشار األفكار البلعقبلنية بين طمبة جامعة الباحة
إلى أسباب عديدة؛ من بينيا التطور النوعي في عمميات التربية والتعميم في مختمف
مؤسسات التنشئة االجتماعية الذي تشيده المممكة العربية السعودية في اآلونة األخيرة ،إذ
تتجو العممية التعميمية اآلن نحو التأكيد عمى دور المتعمم في العممية وتربيو عمى االستقبللية
ثم تتيح لو الفرصة التخاذ ق ارراتو بنفسو ،والتخطيط لحياتو بوضع أىداف
عن اآلخرين ،ومن َّ
منطقية تتماشى مع الواقع ،وىو األمر الذي ساعد في تدريب الطبلب عمى التفكير العقبلني

بعيداً عن التفكير غير المنطقي0

نتيجة الفرض الجاني:
ونصو" :يظير طمبة جامعة الباحة مستوى مرتفع من التوجو نحو المستقبل" ،والختبار
صحة ىذا الفرض ،قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية الموزونة وفق
معادلة "فيشر" ،فجاءت النتائج عمى النحو التالي:
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جدول ( ) 9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس
التوجو نحو المستقبل (األبعاد والدرجة الكمية) مرتبة تنازليا حسب متوسطاتيا الحسابية
أبعاد مقياس التوجو نحو

المتوسط

االنحراف

النسبة

المئوية

االنتشار

1

التوجه نحو المستقبل األسري

55.1

2552

..552

مرتفع

1

5

التوجه نحو المستقبل الدراسي

5551

2552

..552

مرتفع

5

.

التوجه نحو المستقبل االجتماعي

5552

255.

.05.2

مرتفع

.

الدرجة الكمية لممقياس

9090

7000

02002

رقم البعد في

المستقبل

المقياس

التوجه نحو المستقبل المهني

0

الحسابي

555.

المعياري

2552

.2555

مستوى

مرتفع

الرتبة

0

مرتفع

تبين النتائج في الجدول ( )9أن مستوى االستجابة لتقدير أفراد عينة البحث عمى
الدرجة الكمية لمقياس التوجو نحو المستقبل جاء بمتوسط ( )9090وبانحراف معياري
( ،)7000أي أن مستوى التوجو اإليجابي نحو المستقبل لدى أفراد عينة الدراسة جاء بدرجة
(مرتفعة)0
ويعزو الباحث النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود توجيات إيجابية نحو المستقبل
بل
لدى عينة البحث إلى تطمع الشباب في تمك المرحمة العمرية نحو المستقبل ،حيث يبنون آم ً

عريضة ،وتحدوىم تطمعات كبيرة في المستقبل ،ومما يزيد األمر وضوحاً ما يمر بو المجتمع

في اآلونة األخيرة من وضوح الرؤية حول مستقبل الوطن ،فإن ىذا ما انعكس إيجابياً عمى

اتجاه ونوع التوجو نحو المستقبل لدى طبلب جامعة الباحة ،فجاء توجييم نحو المستقبل

بشكل إيجابي0

نتيجة الفرض الجالح:
مستوى مرتفعاً من المسؤولية التحصيمية"،
ونصو " :يظير مستوى طمبة جامعة الباحة
ً
والختبار صحة ىذا الفرض ،قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية الموزونة
وفق معادلة "فيشر" ،فجاءت النتائج عمى النحو التالي:
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جدول ( )0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث عمى مقياس
المسؤولية التحصيمية (البعدين والدرجة الكمية) مرتبة تنازلياً حسب متوسطاتيا الحسابية
أبعاد مقياس المسؤولية

الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

المسؤولية التحصيمية الخارجية

0501
55.0

2555

 55511متوسط

الدرجة الكمية لممقياس

9020

7000

رقم البعد

التحصيمية

في المقياس

1
5

المسؤولية التحصيمية الداخمية

المتوسط

25.2

المئوية

مستوى

االنتشار

 ..555منخفض
02002

الرتبة
1
5

متوسط

تبين النتائج في الجدول ( )0أن مستوى االستجابة لتقدير أفراد عينة البحث عمى
الدرجة الكمية لمقياس المسؤولية التحصيمية جاء بمتوسط ( )9020وبانحراف معياري
( ،)7000أي أن مستوى انتشار نوع المسؤولية التحصيمية لدى أفراد عينة البحث جاء بدرجة
(متوسطة)0
ويعزو الباحث النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود توجيات متوسطة نحو
المسؤولية التحصيمية إلى تفاوت الطمبة الجامعيين في مستوى الدافعية ،خاصة وأن العينة
الحالية أكثر من نصفيا من الطمبة الجامعين المتفوقين دراسياً (بنسبة  %20من إجمالي
عينة الدراسة) ،في حين جاء أقل من نصفيا من المتأخرين دراسياً (بنسبة  %00من إجمالي
عينة الدراسة) ،وىو األمر الذي حسم التوجو نحو نمط محدد من نمطي المسؤولية

التحصيمية غير محدد لدى عينة البحث الحالي ،فالطمبة المتفوقون يعزون نجاحيم لما
يبذلونو من مجيود ،وىو ما يولد لدييم دافعية نحو الجد واالجتياد واالعتماد عمى الذات،
بخبلف الطمبة المتأخرين دراسياً0

نتيجة الفرض الرابع:
ونصو" :توجد درجة منخفضة من اإلرجاء األكاديمي لدى طمبة جامعة الباحة"،
والختبار صحة ىذا الفرض ،قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية الموزونة
وفق معادلة "فيشر" ،فجاءت النتائج عمى النحو التالي:
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جدول ( )0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث عمى مقياس
اإلرجاء األكاديمي (الدرجة الكمية) مرتبة تنازليا حسب متوسطاتيا الحسابية
المتغير
الدرجة الكمية لئلرجاء األكاديمي

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

55.1

2521

 25552متوسط

المئوية

مستوى

االنتشار

تبين النتائج في الجدول ( )0أن مستوى االستجابة لتقدير أفراد عينة البحث عمى
الدرجة الكمية لمقياس اإلرجاء األكاديمي جاء بمتوسط ( )9022وبانحراف معياري (،)7022
أي أن مستوى انتشار اإلرجاء األكاديمي لدى أفراد العينة جاء بدرجة (متوسطة)0
ومن وجية نظر معرفية ،يرى الباحث أن النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود درجة
المتكرر لمواجبات األكاديمية
متوسطة من اإلرجاء األ كاديمي ،يمكن عزوىا إلى أن اإلرجاء ُ
ُيؤدي إلى تراكميا في المستقبل مما ُيؤدي إلى نتائج أكاديمية غير مرضية ،وبالتالي ُيولد

شعور بالذنب لدى المسوف إلضاعة كثير من وقتو دون فائدة ،وفيما يخص البحث الحالي،
فإن طبيعة عينتيا (في صورتيا الكمية) تجعل من النتيجة الحالية نتيج ًة منطقية ،فقرابة

 %07من العينة الحالية من المتأخرين دراسياً ،وىو األمر الذي لم يحسم توجو العينة في
مجمميا وجية محددة فيما يتعمق بدرجة اإلرجاء األكاديمي لدييم0

نتيجة الفرض اخلامس:
ونصو" :توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≥ 7072بين

األفكار البلعقبلنية واإلرجاء األكاديمي لدى طمبة جامعة الباحة من المتفوقين والمتأخرين
دراسياً"  ،والختبار صحة ىذا الفرض ،قام الباحث بحساب معامل االرتباط البسيط لبيرسون
إليجاد العبلقة بين المتغيرين لدى عينة البحث ،فجاءت النتائج عمى النحو التالي:
جدول ( )2العبلقة بين األفكار البلعقبلنية واإلرجاء األكاديمي
اإلرجاء األكاديمي

المتفوقون دراسياً

المتأخرون دراسياً

قيمة (ر)

التباين المفسر

قيمة (ر)

التباين المفسر

الفكرة األولى :طمب التأييد واالستحسان من اآلخرين

2525

%.5.

**-255.

%-55525

الفكرة الثانية :طمب الكمالية

-2525

%051

**2500

%555.

الفكرة الثالثة :النظرة السمبية لآلخرين

2521

%250

**2555

%555.

الفكرة الرابعة :توقع الكوارث والمشكالت

252.

%55.

**255.

%5255

األفكار البلعقبلنية
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اإلرجاء األكاديمي

المتفوقون دراسياً

المتأخرون دراسياً

قيمة (ر)

التباين المفسر

قيمة (ر)

التباين المفسر

الفكرة الخامسة :جمد الذات

2521

%5255

**2555

%1.5.

الفكرة السادسة :االتكالية

2520

%15.

**2552

%1.5.

الفكرة السابعة :التصور العام لمحياة

-2525

%-.55

**255.

%555.

الفكرة الثامنة :االنكفائية

-2522

%-055

**2555

%5155

الفكرة التاسعة :االنشغال بالماضي

-252.

%-55.

**2501

%555.

الفكرة العاشرة :المرغوبية الجنسية

2511

%1515

**250.

%025.1

الفكرة الحادية عشرة :تقبل التناقضات

2521

%25.

**250.

%02521

الدرجة الكمية

-2521

%.5.2

**2505

%1.51

األفكار البلعقبلنية

تبين النتائج في الجدول ( )2عدم وجود عبلقة ارتباطية بين األفكار البلعقبلنية
واإلرجاء األكاديمي لدى عينة المتفوقين دراسياً ،فيما لم توجد عبلقة ارتباطية موجبة بين

( )27أفكار العقبلنية والدرجة الكمية ليا مع اإلرجاء األكاديمي لدى عينة المتأخرين دراسياً،
أما الفكرة األولى فقد ارتبطت ارتباطاً سالباً باإلرجاء األكاديمي0

وبعزو الباحث النتيجة الحالية إلى أن األفكار البلعقبلنية قد تكون سبباً مباش ارً في

العديد من المشكبلت األكاديمية لدى الطمبة الجامعيين ،حيث تشير نتائج دراسة بوياسجولو
وكويك ( ،(Boyacioglu & Kucuk, 2011إلى وجود ارتباط دال بين قمق االختبار
والدرجة الكمية لممعتقدات غير العقبلنية ،وىو ما يتفق مع النتيجة الحالية في داللتيا عمى
وجود تأثير لؤلفكار البلعقبلنية عمى مستوى اإلرجاء األكاديمي ،فقد بمغت نسبة التباين
الحادث في اإلرجاء األكاديمي والذي يفسره وجود األفكار البلعقبلنية لدى الطمبة المتأخرين
دراسياً  %2202وىو ما يؤكد مسؤولية األفكار البلعقبلنية عن زيادة درجة اإلرجاء األكاديمي
لدى الطمبة المتأخرين دراسياً ،فمع وجود أفكار غير منطقية لدى الطالب المتأخر دراسياً فإنو
يسعى إلى تأجيل الميام األكاديمية التي يكمف بيا ،فضبلً عن أنو يسعى إلى إيجاد مبرر يقنع

ثم تجد األفكار البلعقبلنية ليا طريقاً إلى سموكو ،أما عينة المتفوقين دراسياً؛
بو نفسو ،ومن َّ
والتي ُيتوقع أن درجة اإلرجاء لدييم منخفضة ،فإنيم يفكرون بشكل منطقي في تحديد
دافعيتيم النجاز الميام األكاديمية ،حيث لم تسيم األفكار البلعقبلنية إسياماً داالً في تحديد

مستوى اإلرجاء لدييم ،وىو األمر الذي يؤكد أن التفوق الدراسي يكون مصحوباً بأفكار واقعية
تجعل الطالب عمى وعي بأىدافو ،ولديو دافعية نحو إنجازىا0
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نتيجة الفرض السادس:
ونصو" :توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≥ 7072بين أبعاد

التوجو نحو المستقبل واإلرجاء األكاديمي لدى طمبة جامعة الباحة من المتفوقين والمتأخرين
دراسياً" ،والختبار صحة ىذا الفرض ،قام الباحث بحساب معامل االرتباط البسيط لبيرسون
إليجاد العبلقة بين المتغيرين لدى كل من المتفوقين والمتأخرين دراسياً ،فجاءت النتائج كما

يمي:

جدول ( )0العبلقة بين التوجو نحو المستقبل واإلرجاء األكاديمي
اإلرجاء األكاديمي

المتأخرون دراسياً

المتفوقون دراسياً

التوجو نحو المستقبل

قيمة (ر)

التباين المفسر

قيمة (ر)

التباين المفسر

التوجه نحو المستقبل األسري

-2521

%152-

**2512

%5.5.

**2515

%1.55

التوجه نحو المستقبل الدراسي

**-2511

%1252-

**2510

التوجه نحو المستقبل االجتماعي

**-2515

%51552-

*2512

التوجه نحو المستقبل المهني
الدرجة الكمية لممقياس

**-2515
**-2511

%125.%..55-

**2515

%1250
%5255
%5.52

تبين النتائج في الجدول ( )0وجود عبلقة ارتباطية سالبة بين التوجو نحو المستقبل
واإلرجاء األكاديمي لدى عينة المتفوقين دراسياً ،وكذلك وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين
جميع أبعاد التوجو نحو المستقبل والدرجة الكمية لو مع اإلرجاء األكاديمي لدى عينة

المتأخرين دراسياً0

ويعزو الباحث وجود عبلقة سالبة بين التوجو نحو المستقبل واإلرجاء األكاديمي لدى

المتفوقين دراسياً ،إلى وجود توجيات إيجابية نحو المستقبل يسعى الطمبة المتفوقين إلى
تحقيقيا ،إذ تحركيم ىذه التوجيات نحو بذل الجيد واالجتياد في دراستيم ،ولذا ال مجال

لدييم إلرجاء ما يكمفون بو من ميام أكاديمية ،فيم حريصون عمى تنفيذىا أوالً بأول،

وبالتالي فإن اىتماماتيم المستقبمية تجعميم يحاولون االستفادة من الفرص المتاحة ليم في

الواقع األكاديمي إلى الحد األقصى الذي تسمح بو قدراتيم وامكاناتيم ،وفي ظل ىذه التوجيات
تقل درجة اإلرجاء األكاديمي لدييم بشكل ممحوظ ،حيث تبين النتيجة الحالية أن التوجو
اإليجابي نحو المستقبل يؤثر في خفض درجة اإلرجاء األكاديمي لدى المتفوقين دراسياً بنسبة

0%0209
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نتيجة الفرض السابع:
ونصو" :توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≥ 7072بين

المسؤولية التحصيمية واإلرجاء األكاديمي لدى طمبة جامعة الباحة من المتفوقين والمتأخرين
دراسياً" ،والختبار صحة ىذا الفرض ،قام الباحث بحساب معامل االرتباط البسيط لبيرسون
إليجاد العبلقة بين المتغيرين ،فجاءت النتائج عمى النحو التالي:

جدول ( )0العبلقة بين المسؤولية التحصيمية واإلرجاء األكاديمي

اإلرجاء األكاديمي

المتفوقون دراسياً

المتأخرون دراسياً

المسؤولية التحصيمية

قيمة (ر)

التباين المفسر

قيمة (ر)

التباين المفسر

المسؤولية التحصيمية الداخمية

-252.

%.52-

**-251.

%5.55

المسؤولية التحصيمية الخارجية

**2515

%1.5.-

**2500

%2552

الدرجة الكمية لممقياس

**-251.

%555.-

**2515

%555.

تبين النتائج وجود عبلقة ارتباطية سالبة بين الدرجة الكمية لممسؤولية وبين اإلرجاء
األكاديمي لدى المتفوقين دراسياً ،وكذلك وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين المسؤولية
التحصيمية الخارجية ،والدرجة الكمية لممسؤولية وبين اإلرجاء األكاديمي لدى المتأخرين

دراسياً0

ويمكن تفسير وجود عبلقة سمبية بين الدرجة الكمية لممسؤولية التحصيمية واإلرجاء

األكاديمي لدى الطمبة المتفوقين دراسياً إلى سيطرة المسؤولية التحصيمية الداخمية عمى طمبة

ىذ العينة ،فيم يقرون بمسؤولياتيم ،ووفقيا يبنون توجيات نشاطاتيم وتحصيميم الدراسي،

كما يربطون بين قدرتيم عمى أداء الميام التي يكمفون بيا وبين النتائج المترتبة عمى أدائيم
ىذا ،ولذا فيم يدركون جيداً خطورة إرجاء الميام األكاديمية ،ويعبرون عن تحمميم لممسؤولية

إذ حدث ذلك منيم ،وال يبحثون عن مبررات لذلك ،ومما يجعل ىذه النتيجة حاسمة في الداللة

عمى سيطرة المسؤولية التحصيمية الداخمية عمى الطمبة المتفوقين دراسياً عدم وجود عبلقة
دالة بين المسؤولية الداخمية واإلرجاء األكاديمي لدى الطمبة المتفوقين ،أي أن ىؤالء الطمبة

إذا ما سيطرت عمييم المسؤولية التحصيمية الداخمية فبل مجال لدييم إطبلقاً لحدوث اإلرجاء

األكاديمي0
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أما بالنسبة لمطمبة المتأخرين دراسياً ،فإن المسؤولية التحصيمية الداخمية تعمل عمى

خفض سموك اإلرجاء األكاديمي لدييم بنسبة  ،%9200وىو األمر الذي يشير إلى قوة تأثير
المسؤولية التحصيمية الداخمية في تغيير سموك التسويف واإلرجاء لدى الطمبة المتأخرين
دراسياً ،وعمى النقيض إذا ما توفرت لدييم المسؤولية التحصيمية الخارجية ،فإن تدعم سموك

اإلرجاء لدييم بنسبة عالية جداً حيث تصل نسبة التباين إلى  ،%2002بينما تنخفض نسبة
التباين في الدرجة الكمية لممسؤولية التحصيمية لدييم بفعل وجود المسؤولية الداخمية كجزء

من الدرجة الكمية لتصل نسبة التباين إلى  %9002وىو األمر الذي يوضح أنو كمما كان
الطالب لديو شعور بالمسؤولية الذاتية عن تصرفاتو ،فإنو يدرك أن نجاحو ما ىو إال نتيجة
لمقدار ما بذلو من جيد في الدراسة ،وعندما يفشل في أدائو الدراسي يعترف بأنو لم يبذل
الجيد الكافي لمنجاح0

نتيجة الفرض الجامو:
ونصو" :يوجد نموذج سببي يفسر العبلقة بين األفكار البلعقبلنية وأبعاد كل من التوجو
نحو المستقبل والمسؤولية التحصيمية واإلرجاء األكاديمي لدى طمبة جامعة الباحة من
المتفوقين والمتأخرين دراسياً" ،ولمتحقق من صحة ىذا الفرض ،تم استخدام برنامج Amos
 23لتحميل مسار العبلقة بين متغيرات البحث عمى النحو التالي0

أوالً :النموذج في حالة الطمبة المتفوقين دراسياً0

جدول ( )2تأثيرات المتغيرات المستقمة المباشرة وغير المباشرة عمى المتغير التابع

المتغيرات المستقمة

المتغير
التابع

التأثير المباشر
الوزن

التباين

المعياري

التأثير غير المباشر
مستوى

الوزن

الداللة

المعياري

التباين

مستوى
الداللة

الفكرة الثانية :طمب الكمالية

2520

25222.

2511

2521

252221

252..

الفكرة الثالثة :النظرة السمبية لآلخرين

2512

2521

2522

252.

2522.1

2522

2525

252205

2522

252.

25225.

2522

2521

252221

250.

2525

25222.

2555

2525

25222.

2555

2521

252221

250.

252.

2522.1

2522

2525

2522..

2522

الفكرة الثامنة :االنكفائية

2511

252151

2522

2510

25215.

2521

الفكرة التاسعة :االنشغال بالماضي

252.

2522.1

2522

2511

252151

2522

الفكرة الرابعة :توقع الكوارث والمشكالت
الفكرة الخامسة :جمد الذات
الفكرة السادسة :االتكالية
الفكرة السابعة :التصور العام لمحياة

اإلرجاء األكاديمي

الفكرة األولى :طمب التأييد واالستحسان من اآلخرين

252.

2522.1

2522

2512

2521

2522
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المتغيرات المستقمة

المتغير
التابع

التأثير المباشر
الوزن

التباين

المعياري

التأثير غير المباشر
مستوى

الوزن

الداللة

المعياري

التباين

مستوى
الداللة

الفكرة العاشرة :المرغوبية الجنسية

2522

2

25..

2525

25222.

2555

الفكرة الحادية عشرة :تقبل التناقضات

2512

2521

2522

2525

2522..

2522

التوجو نحو المستقبل

-2515

2525..

2521

-251.

252051

2521

المسؤولية التحصيمية

-2512

252552

2521

-2551

252..1

2521

25..

25502.

2521

25..

25502.

2521

250.05

2521

2505..

2521

متغير الخطأ
المجموع

يتبين من الجدول السابق وجود تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لمعبلقة بين متغيرات
البحث المستقمة والمتغير التابع في ظل وجود المتغير الوسيط ،أي أن األفكار البلعقبلنية
تتوسط العبلقة بين كل من التوجو نحو المستقبل والمسؤولية التحصيمية وبين اإلرجاء
األكاديمي0
ثم يمكن القول بأن األفكار البلعقبلنية ضعيفة التأثير المباشر وغير المباشر في
ومن َّ

سموك اإلرجاء األكاديمي ،بينما وجد تأثير قوي مباشر وغير مباشر لكل من التوجو نحو
المستقبل ،والمسؤولية التحصيمية عمى سموك اإلرجاء ،وكان أقوى المتغيرات تأثي ارً في تمك

العبلقة ىو التوجو نحو المستقبل ،واستناداً إلى ما سبق ،فإن النموذج يؤكد عمى أن التوجو

اإليجابي نحو المستقبل يعمل عمى التأثير في المسؤولية التحصيمية لمتوجو نحو المسؤولية
التحصيمية الداخمية ،وعميو يؤثر ىذين المتغيرين معاً في إحداث التباين في اإلرجاء
األكاديمي لدى الطمبة المتفوقين دراسياً0
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ثانياً :الهنوذج يف حالة الطلبة املتأخريو دراسياً.
جدول ( )9تأثيرات المتغيرات المستقلة المباشرة على المتغير التابع
المتغيرات المستقمة

المتغير
التابع

الفكرة األولى :طمب التأييد

الوزن
المعياري

التأثير المباشر
التباين

مستوى

الوزن

الداللة

المعياري

التأثير غير المباشر
التباين

مستوى
الداللة

2505

2515.5

2521

2511

252151

2522

2551

252..1

2521

2515

2521..

2522

2555

25255.

2521

2551

252..1

2521

2502

252.

2521

251.

2521.5

2521

الفكرة الخامسة :جمد الذات

250.

251...

2521

2512

252552

2521

الفكرة السادسة :االتكالية

2501

252.51

2521

2515

25222.

2521

2555

252...

2521

2515

2521..

2522

255.

252..1

2521

2512

25222.

2521

255.

252255

2521

2512

252151

2522

252.

252215

252.

2521

252221

25..

2552

252552

2521

2515

2521..

2521

التوجو نحو المستقبل

2502

251552

2521

252.

25225.

2522

المسؤولية التحصيمية

2555

25255.

2521

251.

2522.1

2521

2522

250252

2521

2522

252502.

2521

70202

707

70209

707

0

2

0

2

واالستحسان من اآلخرين
الفكرة الثانية :طمب الكمالية
الفكرة الثالثة :النظرة السمبية
لآلخرين
الفكرة الرابعة :توقع الكوارث
والمشكالت

لمحياة
الفكرة الثامنة :االنكفائية
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متغير الخطأ

المجموع

اإلرجاء األكاديمي

الفكرة السابعة :التصور العام

يتبين من الجدول السابق وجود تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لمعبلقة بين متغيرات
البحث التابعة والمتغير المستقل في ظل وجود المتغير الوسيط ،أي أن األفكار البلعقبلنية
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تتوسط العبلقة بين كل من التوجو نحو المستقبل والمسؤولية التحصيمية وبين اإلرجاء
األكاديمي0
ثم يمكن القول بأن األفكار البلعقبلنية قوية التأثير المباشر وغير المباشر في
ومن َّ

سموك اإلرجاء األكاديمي ،كذلك وجد تأثير قوي مباشر وغير مباشر لكل من التوجو نحو

المستقبل ،والمسؤولية التحصيمية عمى سموك اإلرجاء ،وكان أقوى المتغيرات تأثي ارً في تمك

العبلقة ىو التوجو نحو المستقبل ،ويؤكد النموذج يؤكد عمى أن األفكار البلعقبلنية ،والتوجو
السمبي نحو المستقبل يعمل عمى التأثير في المسؤولية التحصيمية بحيث تكون خارجية،
وعميو تؤثر ىذه المتغيرات معاً في إحداث التباين في اإلرجاء األكاديمي لدى الطمبة المتأخرين

دراسياً0

وبذلك تتحقق صحة النموذج السببي بين متغيرات الدراسة ،والتي تفسر ما مجممو

 %02022من اإلرجاء األكاديمي لدى الطمبة المتفوقين دراسياً ،و %22000من اإلرجاء

لدى الطمبة المتأخرين دراسياً0

وفي ضوء النتائج السابقة تم تقديم مجموعة من التوصيات ومنيا:

 02تعزيز مستويات التفكير العقبلني لدى طبلب وطالبات جامعة الباحة ،بالشكل الذي يعمل
عمى حماية الطبلب من الجمود الفكري ،أو األفكار المنحرفة0
 09تبصير طبلب الجامعة بأىمية تكوين اتجاه إيجابي محدد نحو المستقبل ،وذلك من خبلل
البرامج اإلرشادية والتوعوية داخل الجامع0،
 00تدعيم االتجاه نحو المسؤولية التحصيمية الداخمية لدى طبلب الجامعة ،وذلك من خبلل
توجيو الطبلب نحو تحمل مسؤولية أفعاليم ،وما ينتج عنيا من آثار0
 00نشر وعي داخل نطاق الجامعة وخارجيا بخطورة اإلرجاء األكاديمي ،مما ُيوجد باعثاً لدى
الطبلب نحو البعد عن ىذا السموك غير المجدي0
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الجبوري ،ثابت محمد ( 0)9772أثر برنامج تعميمي في تعديل توجيات المسؤولية التحصيمية

الخارجية والداخمية لدى طمبة كمية التربية 0رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة

الموصل0

جعفر ،فاكية جعفر ( 0) 9729األفكار العقبلنية والبلعقبلنية و عبلقتيا باالكتئاب لدى طمبة كمية
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 - 29033

Published by Arab Journals Platform, 2019

Sohag Journal of Education ?????? ???????? ??????, Vol. 57 [2019], Iss. 1, Art. 4

الدور الوسيط لألفكار الالعقـالنية .................................
الحياني ،بردان عمي ( 0) 9720األفكار العقبلنية والبلعقبلنية وعبلقتيا بالصحة النفسية عند طمبة
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البلعقبلنية لدى طالبات الجامعة 0مجمة دراسات عربية في عمم النفس-972 ،)0(2 ،

0900
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العتوم ،عدنان يوسف وسميمان ،ىاجر إبراىيم ( 0)9720أثر برنامج تعميمي في تعديل توجيات
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